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A 58-year-old woman was found to have a tumor of the left kidney by ultrasonography and x-ray at a
medical examination. Computed tomography showed a mass with calcification adjacent to the left kidney.
The patient was successfully treated with open nephrectomy. Pathological examination revealed the
malignant fibrous histiocytoma (MFH) arising from the renal capsule, striform-pleomorphic type, low grade
malignancy. She was free of disease at fourteen months postoperatively. To our knowledge, this is the
26th case of MFH arising from the renal capsule in Japan.
(Hinyokika Kiyo 59 : 733-736, 2013)
Key words : Renal capsule, Malignant fibrous histiocytoma
緒 言
悪性繊維性組織球腫 (malignant fibrous histio-
cytoma : 以下，MFH) は四肢や体幹部に好発する軟
部組織腫瘍であるが，泌尿器科領域発生が約 4％認め
られる．2007年の石引らによる泌尿器科領域における




患 者 : 58歳，女性














灰化像を認めた (Fig. 1a）．腹部単純 CT 検査では左




造影効果を認めた (Fig. 1c）．画像検査上は，MFH や
平滑筋肉腫などの石灰化を伴う軟部組織腫瘍の可能性
が高いが，腎細胞癌も否定できない所見であった．
入院後経過 : 2012年 2月に経腰的左腎摘除術を施行
した．手術時間は 3 時間40分，出血量は 240 ml で
あった．摘出標本の割面では，腎被膜と連続する境界























Fig. 1. a : X-ray revealed a solid tumor with
calcification adjacent to the left kidney. b :
Abdominal CT scan revealed a mass with
calcification in contact with the posterior
part of the left kidney. c : MRI scans (T2
weighted image) demonstrated an enhanced
tumor.












Fig. 2. a : Macroscopic findings of the specimen.
b : The tumor arises from the renal capsule
(arrow) (HE stain ×100). c : Histological
examination of the tumor showed malignant
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記されている．本邦報告例においては，旧分類に基づ
いて MFH と分類された症例について一部，2002年の

















例は 6例で， 1年以内の死亡症例は 5例認めた．




























cyclophosphamide (CPA) と vincristine (VCR），ad-
riamycin (ADM），dacarbazine (DTIC) を併用する
CYVADIC 療法，CPA と ADM，DTIC を併用する










腎被膜に発生した MFH の 1例を経験した．腎を含
めた広範囲外科的切除が第一選択治療と考えられた．
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